






　This paper tries to consider how Descartes’s concepts of friendship and esteem 
evolved within his correspondence with Chanut and the “Passions of the Soul”. At first 
sight, Descartes’s opinion seems contradictory because while he said in the letters that 
no one could be friends with all other human beings, he ends up acknowledging the 
possibility in the “Passions”. Then, the new concept of generosity is introduced and 
plays an important role in Descartes’s morality. This still appears useful in solving 
modern problems, such as establishing morality in cyberspace. What kind of relation is 
built with others in cyberspace? By analyzing the relation between soul and body 
involved in generosity, we will be able to newly consider cyberspace ethics, as 
suggested by Descartes, a severe but positive solution. 








































 2） シャニュ（Hector-Pierre Chanut, 1601-1662）スウェーデンにおけるフランス弁理公使。デカ
ルトとスウェーデン女王であるクリスティナの間に入り，書簡を取り交わした。
 3） 一般に，「愛についての手紙」と呼ばれている 1647 年 2 月 1 日付デカルトからシャニュ宛書簡
（AT. IV, 600-617）。1649 年に出版された『情念論』（Passions de l’âme）へと展開される主題を
含んでいる。デカルトが愛（amour）あるいは愛する（aimer）と言うとき，友情も尊重も献身
も広く含まれていることに注意されたい。




























Cha. Adam et P. Tannery, Paris, 1996による。これをATと略記し，引用に際してその巻数とペー
ジ数を示した。また書簡に関しては，Descartes Correspondance, publiée par Ch. Adam et G. 
Milhaud, 8 vol, Paris, 1936-1963 および René Descartes, Tutte le lettere 1619-1650, a cura di G. 
Belgioioso, Milano, 2005 をも参照した。なお，日本語訳は，野田又夫編『世界の名著 デカルト』
中央公論社，『デカルト著作集』全四巻，白水社，『デカルト = エリザベト往復書簡』山田弘明訳，
講談社学術文庫，『デカルト全書簡集』山田弘明他訳，知泉書館を適宜参考にした。
 4） 1647 年 2 月 1 日付デカルトからシャニュ宛書簡（AT. IV, 602-603）
 5） 同上（AT. IV, 603） 

















































































る人間を ---- 善人であろうと悪人であろうと ---- 一つの全体へと取りまとめ，彼らを結び

















11） 1647 年 5 月 11 日付シャニュからデカルト宛書簡（AT. X, 623）





























13） 『情念論』第 2 部第 83 節（AT. XI, 390）































念論』第 3 部第 152 節（AT. X, 445）参照。

























17） 1647 年 2 月 1 日付デカルトからシャニュ宛書簡（AT. IV, 610-611）
18） Kambouchner, L’homme des passions, tome II, pp. 269-271 を参照のこと。
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